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The rice yellow stem borer, Scirpophaga incertulas (Walker) is an important pest of rice in 
Sarawak, Malaysian Borneo. For a better management of this pest, it is crucial to understand 
its biology and also other aspects such as the oviposition behaviour and the genetic structure 
which is unknown. The observation on the life cycle of S. incertulas was carried out under 
laboratory condition. The incubation period ranged between 7–9 days. The larval duration 
completed in 38–42 days. The pupal duration ranged 7–10 days. The female moths longevity 
was longer than the male moths with an average 4.30 ± 0.90 and 3.70 ± 0.50 days 
respectively. In this study, rearing of S. incertulas under laboratory condition seems to be 
not feasible. Mortality was the highest at larval stages hence resulted in low adult emergence. 
For the study on S. incertulas oviposition behaviour, several aspects of its behaviour on 
Sarawak rice landraces were observed in a net house experiment. A total of 180 females of 
S. incertulas were given access to six different rice landraces at three plant ages. The results 
indicated that rice plants at four-month old were strongly preferred for oviposition regardless 
of landraces. This is probably because of the height of the older plants as compared to the 
younger plants. Plants with high stature is easier to be identified by flying moths, making it 
preferable for the moths to rest and oviposit. The vertical distribution of egg masses on plant 
were varied. Oviposition on leaf surfaces showed a clear preference on the abaxial leaf 
surface. To analyze the genetic relatedness of S. incertulas populations, four ISSR and 
primers and two RAPD primers were used. The combined ISSR and RAPD DNA fingerprint 
had 78 reliable bands with 48 polymorphic bands. The analysis of pooled ISSR-RAPD 
showed S. incertulas population from Kuching and Samarahan were highly related with the 
index 0.72. The genetic diversity among S. incertulas populations estimated were 
comparable and the AMOVA analysis showed higher genetic variation within population. 
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Higher genetic variation within population may suggest the presence of different biotypes in 
each population. The present study is the first attempt of assessing the genetic relatedness of 
S. incertulas populations from northwestern Sarawak. In conclusion, the life cycle duration 
of S. incertulas reared under laboratory condition was estimated with an average 60 days. 
The adult females preferred four-month old plant for oviposition as compared to younger 
plants. The populations of S. incertulas from northwestern Sarawak require further 
validation by adding more markers to reveal the genetic diversity.  
















Tingkah Laku Bertelur dan Hubungkait Genetik bagi Scirpophaga incertulas 
dari Barat Laut Sarawak 
ABSTRAK 
Ulat penebuk batang kuning Scirpophaga incertulas (Walker) adalah perosak penting 
tanaman padi di Sarawak. Bagi menguruskan perosak ini dengan lebih baik, kefahaman 
biologi dan juga aspek-aspek lain seperti tingkah laku bertelur dan juga struktur genetik 
adalah penting. Akan tetapi maklumat tersebut belum diketahui. Pemerhatian terhadap 
kitaran hidup S. incertulas telah dijalankan di dalam makmal. Tempoh pengeraman 
serangga ini berjulat 7–9 hari. Jangka masa peringkat larva berjulat 38–42 hari. Jangka 
masa peringkat pupa berjulat 7–10 hari. Rama-rama betina hidup lebih lama berbanding 
rama-rama jantan dengan purata masing-masing 4.30 ± 0.90 dan 3.70 ± 0.50 hari. Dalam 
kajian ini, pemeliharaan S. incertulas di dalam makmal adalah tidak sesuai. Kadar kematian 
yang tinggi pada peringkat larva menyebabkan kemunculan peringkat dewasa yang rendah. 
Bagi kajian tingkah laku bertelur, beberapa aspek tingkah laku bertelur pada beberapa jenis 
“landrace” padi Sarawak telah dijalankan di dalam eksperimen rumah jaring. Sebanyak 
180 ekor S. incertulas betina telah dilepaskan ke dalam rumah jaring yang mengandungi 
enam “landrace” padi pada tiga peringkat umur. Keputusan menunjukkan padi berumur 
empat bulan adalah pilihan utama untuk bertelur tanpa mengira “landrace” padi. Ini 
berkemungkinan disebabkan oleh ketinggian pokok empat bulan berbanding dengan pokok 
yang lebih muda. Pokok padi yang tinggi adalah lebih mudah dikenalpasti oleh rama-rama 
yang sedang terbang, seterusnya membuatkan pokok tersebut lebih disukai untuk berehat 
dan bertelur. Taburan kelompok telur pada pokok yang dinilai secara menegak adalah 
berbeza-beza. Pengeluaran telur pada permukaan daun menunjukkan dengan jelas 
kesukaan pada permukaan “abaxial”. Bagi menganalisa hubungkait genetik populasi S. 
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incertulas, empat primer ISSR dan dua RAPD telah digunakan. Data daripada kombinasi 
ISSR-RAPD menghasilkan 78 jalur dengan 48 jalur adalah polimorfik. Analisa ini juga 
menunjukkan populasi S. incertulas dari Kuching dan Samarahan mempunyai hubungan 
yang rapat dengan indeks 0.72. Kepelbagaian genetik di antara populasi S. incertulas yang 
dianggarkan daripada data kombinasi ISSR-RAPD adalah setanding manakala analisa 
AMOVA menunjukkan terdapat variasi genetik yang tinggi di dalam populasi. Variasi 
genetik yang tinggi di dalam populasi mengesyorkan kehadiran “biotype” berbeza dalam 
setiap populasi. Ini merupakan percubaan pertama dalam menilai hubungkait genetik S. 
incertulas dari Barat Laut Sarawak. Kesimpulannya, tempoh kitaran hidup S. incertulas 
yang dipelihara di dalam makmal dianggarkan berpurata 60 hari. Rama-rama betina lebih 
menyukai pokok berumur empat bulan berbanding pokok yang lebih muda. Hubungan 
genetik antara populasi S. incertulas dari barat laut Sarawak memerlukan pengesahan 
lanjut dengan menambah lebih banyak “marker” untuk memperlihatkan kepelbagaian 
genetik. 
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